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字形画像をキーとしだ情報検索による
古文書デジタルアーカイブ活用への効果
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Abstract: focre邸 iagthe uses of <ligital archives of historical <locm11e11ts is an imμortaut aim for researchers 
of the documents. In this paper. we show the effects of employing character pattern image keys for crossover 
search of our Web-based digital archives of the historical documents. Character codes arc reasonable keys 
for the search. However, definitions of relationships between the codes and character shapes on the historical 
documents are ongoing research activities of li.istory and archaeology. Therefore, we added a function to 
receive character pattern images as the keys. It creates the alternative relationships between the keys and 
the character pattern images of the digital archives. In a 5-month experiment. the total number of the image 
keys for the search was over 200,000. it was comparable to the number by character code keys in the same 
term. ¥Ve also conducted an evaluation experiment by expert readers of historical documents. Each reader 
nst>d PC with favorite image processing softwart>, or•'iPo<l Tonch''with 011r imagt> proce認ingsoftwart>. or 
the both. Al readers returned positiヽ•e responses to the question that'・Does the results of the search by 
character image keys contain character images like the keys?". Improving the accuracy and the usability, 
and refining the templates of the search are our future work to obtain more uses. 
Keywords: Digital archives, Historical <lornmPnts, ht.formation sParrh, Char欲 tPrpattPrn image search 
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供している （図 3)．ま た，欠損が著しく形状の情報だけで
は解読困難な字形画像も登録されている．







図 2 木筒字典を使った文字 「和」の検索
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Fig. 8 Composition figure to implement information search us-
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なる字形画像との類似度をそれぞれ算出する．線密度によ
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図 10 MOJIZOkinによる画像処理
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表 1 字種検索と MOJIZOの検索キーの数
Table 1 Numbers of search keys for“字種検索”and~JOJIZO 
字種検索 MOJIZO 
2016年4月 21,793 9,453 
2016年5月 22,913 7,945 
2016年6月 23,470 9,496 
2016年7月 22,527 9,348 
2016年8月 19,705 8,573 
2016年9月 21,665 14.458 
2016年 10月 23,228 35 081 
2016年 1月 18,133 37.291 
2016年 12月 28,430 42.163 
2017年 1月 25,543 45,973 
2017年2月 21,504 41.361 
2017年3月 23 942 64.710 














6世代の iPodtouch (CPU : Apple A8 1.0 GHz,主メモリ
1 GB)を用意したただし，被験者がこの機材／アプリを使
用するかどうかは自由とした．結果として，被験者 2名は
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